



























度に取り入れ（Tenret 2016）、1978 ～ 79
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Badr 2018）。なお、120 ～ 170 万人のスー
ダン人が労働や強制的な移住のため国外に
－ 47 －















定された「25 ヵ年国家戦略 2007 ～ 2031 年
（The Twenty-Five Year National Strategy 
(2007-2031)）」も頭脳流出における脅威や
対策に触れていない。これらを踏まえ、本


















の高等教育史を①草創期（1902 ～ 1956 年）、
②萌芽期（1956 年の独立後～ 1990 年）、③
拡大期（1990 年～現在）と区切り、高等教
育政策と頭脳流出について見ていく。























した（Fábos 2014）。例えば、1966 ～ 67 年、
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たことがわかる。Elhaj, Mohammad & Elhag
（2017）によれば、1956 年、政府は国家予
算全体の 15.5％を教育費に設定した。これ
は 2015 年の世界平均が 13.96％であること
からもわかるよう、多くの予算を教育費に
分配していた。また、Medani（1994）によ

















6,080 人から、わずか 1 年で 13,210 人にま
で増加した（Assal 2010）。
そして 2007 年、スーダン政府は長期的









































（Rothbart & Yousif 2016）。この結果、高
度人材はより良い条件の職を求め国外へと
出ていき（Gasim 2010）、Bishai（2008）に










& Badr 2018）、2012 年だけで医療従事者









家戦略 2007 ～ 2031 年も頭脳流出における
脅威や対策について触れていない。また、
スーダンの貧困削減戦略ペーパー（Poverty 








































































































本研究の調査は、2018 年 3 月から 5 月の
うち 6 日間、首都ハルツームで行い、ハル
ツームの政府系および私立大学学生および
大学卒業後 8 年以内の若者 26 名に進路形成
に関する半構造化インタビュー調査を実施
した。インタビュー形式は、1 対 1 で行う




大学が 36 校、私立大学が 19 校、私立カ
レッジが 52 校、技術系専門大学が 18 校、
黒川智恵美
－ 52 －
研究機関が 9 施設の計 134 校（Ministry 
of Higher Education and Scientific 















































































（私立 R 大学情報学部 1 年、女性）、（政府


















































女性）、（私立 O 大学教養学部英文学科 4 年、
男性）。これらの希望は若者だけでなく、彼
らの親も望んでおり、インフォーマント（政














































































































































































































2018 年 12 月、長引く不況に声をあげた
国民の抗議活動はスーダン全土に広がり、




































World Bank Open Data（https://data.worldbank.
org/）を使用した。
(2) スーダンの初等教育は 8年、中等教育が 3年で
ある。
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Higher Education Policy Development and 
Brain Drain in Sudan: 
A Case Study in Khartoum
 
Chiemi KUROKAWA
Graduate School of Hiroshima University
This study aims to find elements for developing higher education policy 
in order to stem a brain drain in Sudan based on the interview with university 
students and graduates in Khartoum, the capital of Sudan.
Sudan has focused on higher education since its independence in 1956, 
especially concerning budget allocation. It has been expanding the number of 
educational institutions and students following the formulation of the Higher 
Education Act 1990, under the former regime (1989-2019). However, a large 
number of highly-skilled workers, such as doctors and professors, have been 
leaving the country aiming to secure a better life owing to the unstable political 
and economic situation. This brain drain leads to a hollowing out of the highly 
skilled human resources and to economic stagnation in the country.
I conducted a semi-structured interview in Khartoum from March to May 
2018. The interviewees were 26 university students and graduates. I found that 
almost all interviewees intended to go out of Sudan, and they could be categorized 
four groups: (1) voluntary returning group, (2) acceptable remaining group, (3) 
aiming planned emigration group, and (4) aiming unplanned emigration group. 
The fi rst group intends to come back after they get experience abroad. The second 
one hopes to go out, but considers that staying in Sudan is another option. The 
last two types are eager to move out, but the former group has plans for studying 
or working in foreign countries; the latter one has no specific ideas. Given the 
country's political and economic situation, this study recommends accepting the 
temporal brain drain and focusing on the increase of the number of voluntary 
returning group in collaboration and cooperation with researchers, companies, and 
policymakers. 
